




Electricity in the Period from Edo to Meiji of Japan
Akifumi Inui＊1, Mitsuyoshi Yamamoto＊2, Yoshihiro Kawaguchi＊3
Abstract: The authors here describe some historical aspects of electricity in the period from Edo to 
Meiji of Japan, based on some Japanese classical literatures. The first half of the Edo was the age of 
static electricity. The Elekiter was the Japanese name of the frictional electro-static generator used for 
electric experiments in the 18th century. In Japan Gennai Hiraga made his own Elekiter in 1776, the age 
of Meiwa, with reference to an Elekiter from Holland during his second trip to Nagasaki in 1770. The 
latter half of the Edo was the age of electricity using the battery. Applying the battery to a small type 
of electro-magnetic machine and electro chemical technique, electricity stepped forward to practice. 
Under the modern policy of Meiji administration, Europe and American civilization were introduced to 
Japan widely and rapidly, and the age of civilization in Japan was established. The communication 
changed from porter to telegraph, and the lighting changed from oil to electricity. These transformations 
were not able to be established easily. These successes were owing to the flow of sciences and to the 
learning of the electricity from Edo to Meiji period of Japan.
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年度 事業者または設置場所 定格（製作者） 備考
1887明20 東京電灯 dc－25k （Edison） 最初の火力発電所用（東京）












1895明28 東京電灯 1φ－100Hz－200k（国産） 当時国産最大級
1896明29 東京電灯 3φ－50Hz－265k（AEG） 最初の三相機
1897明30 大阪電灯 1φ－60Hz－150k（GE） Mono-cyclic機
1905明38 大阪電灯 3φ－60Hz－500k（GE） 最初のターボ発電機（大阪）
1906明39 東京電灯 3φ－50Hz－1000k（WH） 同上（東京）




































































































































































ス タ イ ン メ ッ ツ に は 専 門 者 向 け に“Theory and 















































15） Noel Chomel， “Dictionnaire Economique”， 1709
16） Electrical World, July, 1889
17） 電氣學會（電気学会）雑誌，第1輯，1888
18） 中神保訳：「電気論」，1871
19） 松村良粛：｢登高自卑｣，1872
20） 糟川潤三輯（集）：理学百科小事典，1872
21） 脩度列耳：「越歴新編」，1873（1871，プロシア版，明石朝
幹抄訳）
22） 安代良輔：「博物新編：標注」1877（原書はベンジャミ
ン・ホプソン（Benjamin Hobson，中国名，合信）
23） 文部省印行（深間内基訳）：「百科全書」，1878
24） 文部省編輯局（瓜生寅訳）：「電鑷両気論」，1881
25） 大島辰之助：「電気工学一斑」，博文館，1902
26） 荒川文六：「電気工学」，丸善，1904
27） 鳳秀太郎：「交流理論」，丸善，1912
図 14　明治最後を飾る名著2編
（a）荒川文六著電気工学26）
明治37年初版
上，中，下三巻
10版（改訂版明治40年）まで版を
重ねる
（b）鳳秀太郎著交流理論27）
明治45年出版
第2編に変圧器及び誘導電動機
（大正2年）あり
